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From ancient times, Chongqing was one of the most important
commercial cities in southwest China, with many traditional financial institutions, such as
“Piaohao 票号”and“Qianzhuang 銭荘”, and trading companies such as“Zihao 字号”and
“Shanghao 商号”, engaged in domestic exchange, bill clearing, and currency conversion. In
the late-Qing Empire, these Chongqing merchants established spontaneous economic relation-
ships via traditional social associations such as“Bang 幇”and“Hui 会”. After the 1920s,
some Chongqing merchants established modern banks that adopted the Western economic
system and formed a “Bankers Association”. Through this association, the government of
Chongqing warlord Liuxiang 劉湘 and its technocrats tried to build a new regional economic
system.
In 1937, Sino-Japanese War broke out. The Nanjing National Government moved the
capital to Chongqing and declared the formation of the Chongqing National Government. The
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１） 例えば Shizuya Nishimura, The Flow of Funds within Hongkong and Shanghai Banking
Corporation in 1913, Olive Checkland, Shizuya Nishimura, Norio Tamaki eds. Pacific Banking,
1859-1959. New York: St. Martin’s Press, 1994. 西村閑也・鈴木俊夫・赤川元章編著『国際銀
行とアジア 1870-1913』慶應義塾大学出版会，２０１４年，など。
２） 例えば，Sheehan, Brett. Trust in Troubled Time: Money, Banks and State-Society Relations in









































































































































































































































































































２７） Lieu, D. K. China’s Industries and Finance. Pekin: The Chinese Government Bureau of




























































銀 行 名 設立年 備 考
聚 興 誠 銀 行 １９１５年 １９５１年，公私合営化。
大 中 銀 行 １９１８年 １９２２年営業停止
四 川 美 豊 銀 行 １９２２年 元は中米合弁。１９４９年営業停止
中 和 銀 行 １９２２年 １９２５年営業停止。
富 川 儲 蓄 銀 行 １９２２年 同年営業停止
四 川 銀 行 １９２３年 同年営業停止
重 慶 平 民 銀 行 １９２８年 １９３７年，川康平民商業銀行に合併
川 康 殖 業 銀 行 １９３０年 同上
川 塩 銀 行 １９３０年 １９４９年営業停止
重 慶 銀 行 １９３０年 １９４９年営業停止
北 碚 農 村 銀 行 １９３１年 １９４９年営業停止
四 川 商 業 銀 行 １９３２年 １９３７年，川康平民商業銀行に合併
四 川 建 設 銀 行 １９３４年
四 川 地 方 銀 行 １９３４年 翌年四川省銀行に改組。１９４９年中国人民銀行により接収
新 業 銀 行 １９３４年
川康平民商業銀行 １９３７年 １９４９年営業停止。川康殖業・重慶平民・四川商業が合併




































３１） 四川における塩商の活動については，Madeleine Zelin, “The Rise and fall of the Fu-Rong
Salt-Yard Elite: Merchant Dominance in Late Qing China”, Joseph W. Esherich and Mary Backus

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































名 称 成立年月 職 別 姓 名 所 属 職 務
聯歓会（中国・聚興誠・中和・四川美豊） １９２６年ごろ 幇 董 趙資生 中和銀行 中和銀行
重廃市銀行業同業公会（第一期） １９３１年９月２５日 主 席 康心如 四川美豊銀行 経理
（中国・聚興誠・川康殖業・四川美豊・重慶市民
・重慶平民・川塩）






重慶市銀行業同業公会（第二期） １９３３年１０月１日 主 席 潘昌猷 重慶銀行 総経理
（中国・聚興誠・川康殖業・四川美豊・重慶市民
・重慶平民・川塩）








重慶市銀行業同業公会（第三期） １９３６年 主 席 呉受 川塩銀行 董事長
（中国・聚興誠・四川美豊・重慶川塩・重慶・四
川省・江海・四川建設・川康平民商業）
執行委員 顧敦甫 中国銀行 襄理
農膽 四川美豊銀行 経理
連智臨 重慶銀行 襄理
候補執委 梅孝威 聚興誠銀行 副理
鮮伯良 江海銀行 経理
廖間聘 四川建設銀行 襄運
常務委員 任望南 聚興誠銀行 経理
康心之 四川省銀行 協理
















































































































































































種別 名称 本店 種別 名称 本店 名称 本店 種別 名称 本店
銀行 四川省銀行 成都 銭荘 同生福銭荘 重慶 源遠荘 重慶 証券他 勝利証券号 重慶
中国銀行 重慶 復興銭荘 重慶 益友義記 重慶 成記 重慶
聚興誠銀行 重慶 和済銭荘 重慶 鴻慶 重慶 和勝証券号 重慶
四川美豊銀行 重慶 聚豊荘 自流井 泉豊 重慶 興記字号 重慶
川康平民商業銀行 重慶 義豊銭荘 重慶 復興荘 重慶 正大証券号 重慶
重慶銀行 重慶 裕民 成都 誠益荘 重慶 志遠証券号 重慶
川塩銀行 重慶 同心銭荘 重慶 同吉康 重慶
金城銀行 重慶 仁裕荘 重慶 集記大亨 重慶
和済銀行 重慶 栄豊 重慶 勤徳 重慶
川塩銀行 重慶 謙康荘 重慶 和昌 重慶
川康殖業銀行 重慶 益源荘 重慶 友康 重慶
四川商業銀行 重慶 恵川 成都 恰記 重慶
四川美豊銀行 重慶 益民 重慶 和通 重慶
建設銀行 重慶 和盛銭荘 重慶 協和 重慶



































































































中国実業銀行 ８０５，６８９．８２ ４，０００，０００ ２０
中南銀行 ７８９，０１７．６５ ７，５００，０００ １０
浙江興業銀行 ６５５，６８３．３３ ４，０００，０００ １６
上海商業儲蓄銀行 ５２０，４０７．００ ５，０００，０００ １０
国華銀行 ４０１，５９９．７６ ３，０５０，０００ １３
生大信託公司 ３６６，９８０．２０ １，０００，０００ ３６
浙江実業銀行 ３５８，８８９．３３ ２，０００，０００ １８
中国通商銀行 ２７４，３５５．０１ ４，０００，０００ ６９
中孚銀行 ２６６，９７６．６５ ２，０００，０００ １３
中一信託公司 ２３８，５７３．６２ ３，０００，０００ ８
中国墾業銀行 １９９，６８４．８５ ２，５００，０００ ８
新華信託儲蓄銀行 １９８，２３０．８９ ２，０００，０００ １０
中国勧工銀行 １３２，９９１．７９ １，０００，０００ １３
東南信託公司 １２０，９７６．１８ １，０００，０００ １２
上海至中銀行 ９６，３５０．２４ １，０００，０００ １０
東銀行 ２６，３０８．８０ ３，０００，０００ ３２
恵中商業儲蓄銀行 ６１，８１６．５９ ５００，０００ １２
正明商業儲蓄銀行 ６１，３１８．７９ ５００，０００ １２
民孚商業儲蓄銀行 ５６，２４６．４２ ５００，０００ １１
中華銀行 ５１，２９５．１８ ５００，０００ １０
上海惇叙商業銀行 ４３，１９２．２０ ２００，０００ ２２
亜州銀行 ３７，５０７．２５ ５００，０００ ７５
光華商業儲蓄銀行 ３５，８１５．９５ ５００，０００ ７
中和商業儲蓄銀行 ３３，０６０．７９ ５００，０００ ６
辛泰銀行 ４，５６０．８６ １，０００，０００ ０．５
聚興誠銀行 １，５９６，４３９．８２ ４，０００，０００ ４０
四川美豊銀行 １，３８３，５９６．９７ ５，０００，０００ ２８
川康平民商業銀行 ７５９，４６８．５１ ４，０００，０００ １９
重慶銀行 ７１２，６５９．７１ ５，０００，０００ １４
川塩銀行 ５３４，９２０．７６ ３，０００，０００ １８
和成銀行 ５０９，５０３．５５ １，０００，０００ ５１
西北通済信託公司 ８３，３９７．２６ ２５０，０００ ３３
四川建設銀行 ６６，０３３．５３ １，０００，０００ ７
通恵実業銀行 ７，０４６．７２ １，０００，０００ ０．７
復興実業銀行 ２４９，２０６．８４ １，３５７，４００ １８
成都商業銀行 ６２，６５７．６８ ５００，０００ １２
















聚興誠 四川美豊 川塩 川康平民商業 重慶 四川建設 和成
利 息 ２，０６４，２３６ ５，２０２，４２７ ４５５，４７４ １，６５８，５０７ １，２１４，８００ ４４４，９２７ １，７１０，７４７
為 替 ２，０６６，０２５ １，８８５，３７１ ７９８，８００ － ５４９，６４２ ３，１００ １９０，７８１
手 数 料 ３２，４６８ － ７８４，８３５ ７４３，１１９ １，７６２ ２０ ３１１
雑 損 益 １５６，７１３ １０４，４９９ ９，０５４ ３６，８３５ ３７，８７３ ５，３０３ ７，４８８
証券損益 ▲３７９，７２３ ▲８２３，６６４ ▲１３１，４４９ ２８１，０５５ ６７，１７５ ６７，７５２ ５９，５９１
そ の 他 ５３，１５１ １３６，３８２ － ７９，８６２ ５４，４０９ ２６，８８０ ３８２，３８０





聚興誠 四川美豊 川塩 重慶 四川建設 和成
利 息 ７，４００ ３，６６５ ９６１ １，２４１ １０ １，９４４
為 替 ２，４６４ ２，４１０ ３７８ １，７０５ ▲３ １，１３５
手 数 料 ４００ － ６９８ － ２ ▲２１
不 動 産 ２８２ － ６３ ９２ ６５８ １６６
証 券 投 資 ▲８８ １６５ ▲３３６ １，０４５ １２９ ９９
雑 収 益 ４９０ １６２ １０２ － １５ ４
そ の 他 － ６ ５０５ ２１７ － ５６
損益項目合計 １１，０３６ ６，４０８ ２，７０７ ４，３００ ８１４ ３，２５４
支 出 ５，３７５ ４，７１３ １，２９７ ３，１６２ ６２２ ２，４８２
そ の 他 １，０８２ ９９３ ５９４ ２４４ ７ １７３



















浙江興業銀行 １０７ ６ １０１
中国国貨銀行 ９４５ － ９４５
中国実業銀行 １０，８００ ８，９５０ １，８５０
金城銀行 ３，８８１ １，２７９ ２，６０２
大陸銀行 ８ － ８
中南銀行 １，８１０ １，６７８ １３２
上海銀行 ３０，３８６ １，８４３ ２８，５４３
計 ４７，９３７ １３，７５６ ３４，１８１
聚興誠銀行 １１，３８２ ９，６４３ １，７３９
四川美豊銀行 ２５，４６５ ２４，２９０ １，１７５
和成銀行 ９，１９６ ８，８１３ ３８３
四川建設銀行 ２，０００ ２，０００ －
亜西実業銀行 １５，０８５ １５，０６５ ２０
通恵実業銀行 ５，５７６ ５，１１６ ４６０
大川銀行 １，９１９ １，９１９ －
江海銀行 ３５０ ２３０ １２０
開源銀行 ４，２９３ ４，２９３ －
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日中戦争下の銀行業――抗戦首都重慶における
